




Grace?s Passion in The Woodlanders
Satoko Shibata
Grace Melbury is the heroine of The Woodlanders. She loves simplicity but is intellectually 
curious as well. This thesis examines the woman?s characteristics in Hardy?s novels by 
analyzing Grace?s passion.
The first chapter considers Grace?s marriage with Edred Fitzpiers, an intellectually 
sophisticated man. Her marriage enables her to unite her intellectual life and animal instinct.
The second chapter deals with domestic troubles. Grace suffers from her husband?s 
infidelity, but like ‘a released spring,? she recovers her health and determines to ‘love his best.?
The third chapter deals with Fitzpiers? teardrops. Grace?s tough fibre inspires him and 
makes him a faithful husband again. They come to respect each other?s feelings and work to 
strengthen their ‘reunion.? The motive power is Grace?s passion.
Grace?s passion consists of hope, delight, sensuality and motherhood. Vitality pulses 
through the couple. She gives full play to her passion, and her passion is an example of what 
Hardy took to be the woman?s characteristics.
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　リトル・ヒントックで生まれ育ったグレイスは、?a vessel of emotion? （57）と譬えられ
るほど、情緒豊かな娘である。『ダーバヴィル家のテス』（Tess of the d’Urbervilles, 1891）
の女主人公テス・ダービフィールド（Tess Durbeyfield）も、?Tess Durbeyfield at this time 
of her life was a mere vessel of emotion untinctured by experience.?（＊下線柴田）４　と描写さ
れており、この言葉は素朴で多感な田舎娘を比喩した表現であるといえる。森にそよ風が




　ガストン・バシュラール（Gaston Bachelard）は、『水と夢』（L’Eau et les Rêves）の中
















    She[=Tess] clasped his neck, and for the first time Clare learnt what an impas-
sioned woman?s kisses were like upon the lips of one whom she loved with all her 
heart and soul, as Tess loved him. ６
　グレイスにも、テスに劣らないほどの激情あふれる描写が見られる。それは、ウィン






Winterborne?s fingers were endowed with a gentle conjuror?s touch in spreading the 
roots of each little tree, resulting in a sort of caress under which the delicate fibres all 
laid themselves out in their proper directions for growth. （64）





[A]s he always did at this season of the year, with his specimen apple-tree in the 
midst, the boughs rose above the heads of the farmers, and brought a delightful sug-
gestion of orchards into the heart of the town. （36）
　高く空に向かってそびえるリンゴの木にも似て、グレイスに対するウィンターボーンの
思いも、真っ直ぐ、謙虚であるといえる。そのウィンターボーンは、『帰郷』（The Return 
of the Native, 1878）の中で、大切な人を陰ながら支えるディゴリー・ヴェン（Diggory 
Venn）と類似した真摯な心の持ち主でもある。ウィンターボーンとヴェンは、二人とも
質素な生活を甘受し、ひたむきに生きる人物なのである。
　学業を終えて帰郷したグレイスは、?I love dear old Hintock, and the people in it, ....? （67 
イタリックは原文のまま）と語るように、昔ながらのリトル・ヒントックへの愛着が蘇
り、土地の風情を漂わせるウィンターボーンにも好感を抱いている。グレイスが、ウィン




[I]n the bottom of her heart there pulsed an old simple indigenous feeling favourable 





    Her[=Grace?s] curiosity was so widely awakened by the phenomenon that she sat 
up in bed, and stared steadily at the shine. （47）
　これは、研究や深い思索のためにフィッツピアーズが夜通し発していた明かりで、次に
あるように、この村の生活とは全く共通点が見出せないものであった。
Chemical experiments, anatomical projects, and metaphysical conceptions had found 










    [S]he became aware that she had encountered a specimen of creation altogether 
unusual in that locality. （128）
　この面会の中でフィッツピアーズは、人間の脳の細胞組織が入った顕微鏡をグレイスに
覗かせ、驚かすのである。物質と理念の世界の接触点を発見したいと語るフィッツピアー
ズに対してグレイスは、学問に対する関心から、?‘Instead of condemning you for your 
studies I admire you very much!?? （133）と敬意を示す。
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　一方、グレイスとの出会いの後、フィッツピアーズは、?‘This phenomenal girl will be 




　Ｊ・Ｓ・ミル（J. S. Mill）が『女性の解放』（The Subjection of Women）の中で、?the fa-



















アーズは、?‘I am going to claim you, and keep you there all our two lives!?? （148）と生涯を
共にする約束を告げる。やがて、二人の心には ?the twigs budded on the trees.? （135）と譬
えられるように、知らない間に愛情という芽が出て、次のように、共通の教養や趣味など
から急速に愛情の蕾がほころびるのである。
    Spring weather came on rather suddenly, the unsealing of buds that had long been 













なる。この作品で ?There is no such thing as a stationary love: men are either loving more or 
loving less; ....? （278）と語られていたり、『緑樹の陰で』のディック・デューイが ?Dick 







?If we continue in these rooms there must be no mixing in with your people below. I 
can?t stand it, and that?s the truth.? （183）
　『日蔭者ジュード』（Jude the Obscure, 1895）の主人公ジュード・フォーリー（Jude Faw-
ley）は、妻となるアラベラ・ドン（Arabella Donn）の家族との付き合いに当惑してしま
うものの、?His[=Jude?s] idea of her was the thing of most consequence, not Arabella herself, 
....? 10　と自分に言い聞かせながら、アラベラを大切に思おうとする。もしも、フィッツピ
アーズがグレイスのことを、ジュードがアラベラをとらえているように真面目な気持ちで
考えていたとすれば、?I stooped to mate beneath me; and now I rue it.? （255）といった後悔




アーズのことを恋人と勘違いして、?‘May?st kiss me if ‘canst catch me, ...!?? （149）と、走
りながら肩越しに投げキスを送り続ける。腕もあらわで体格もよく、月光を浴びて美しい
スーク・ダムソンに追いついたフィッツピアーズは、スークの思い違いを利用して誘惑す
る。また、ヒントック邸宅に住むチャーモンド夫人は、?She liked mystery, in her life, in 
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In the pure and simple life he had led it had scarcely occurred to him that after mar-
riage a man might be faithless. （214）





[W]ho[=Grace] combined modern nerves with primitive emotions, and was doomed 
by such co-existence to be numbered among the distressed, and to take her scourg-
ings to their exquisite extremity. （298）
　グレイスの心労の重さは、?Because cultivation has only brought me inconveniences and 
troubles ....? （221）と、父親のメルベリーに語る苦渋に満ちた言葉となって溢れ出す。さ
らに、?‘I am what I feel, ....?? （220）と感受性の強さを力説するグレイスは、ひどい仕打ち
を受けたフィッツピアーズから自分のもとに戻って来てほしいと頼まれても、?‘I could 
not live with you.?? （345）と、承諾を躊躇するのである。このように、信じる者からの裏
切りによって、グレイスの心は失意の底に沈むのである。しかし、ヒントックの森で「ミ
ルク」を飲むように空気を吸い込むグレイスは、樹液が満ちて弾力のある大枝のように、
心が弾むバネ（a released spring （206））となって再び元気を取り戻していく。そして、情
熱に満ちた薔薇色の生気が蘇り、希望の持てる状態にまで回復する。その結果、グレイス
は、次のように決意の力を信じようとする。
[T]he determination to love one?s best will carry a heart a long way towards making 







ほどに愛されたいと願うユーステイシアは、?Love was to her the one cordial which could 
drive away the eating loneliness of her days.? 12　とあるように、愛を ?the one cordial? として
とらえている。夫となるクリム・ヨーブライト（Clym Yeobright）に ?One touch on that 











尊敬の念に似ていた。それは、神秘や奇異（mystery and strangeness （203））に対する畏
敬でもあった。しかし、フィッツピアーズの一番良い点としてグレイスが尊敬していたの
は、医者としての腕前である。
    One speciality of Fitzpiers was respected by Grace as much as ever: his profes-
sional skill. In this she was right. （316）
　一方、フィッツピアーズは、次にあるように、村人たちからは悪魔との共謀者（in 
league with the devil （8））でもあるかのように噂されている風変わりな人物としても描写
されている。
?It seems that our new neighbour, this young Doctor What?s-his-name, is a strange, 
deep, perusing gentleman; and there?s good reason for supposing he has sold his soul 












The tree-trunks, the road, the outbuildings, the garden every object, wore that aspect 
of mesmeric fixity which the suspensive quietude of daybreak lends to such scenes. 





に ?her ruler? と感じている。




　マイケル・ ミルゲイト（Michael Millgate）16　やリチャード・ リトル・ パーディー


































    Nothing ever had brought home to her with such force as this death how little ac-
quirements and culture weigh beside sterling personal character. （334）
　グレイスは、フィッツピアーズについて、?Could it be that she might make of him a true 

















He clasped his arms completely round, pressed her to his breast, and kissed her pas-
sionately.
    ?You are not dead! －you are not hurt! Thank God－ thank God!? he said, almost 
sobbing in his delight and relief from the horror of his apprehension. （356）
　女性の衣服についての記述として、『窮余の策』（Desperate Remedies, 1871）の中で ?His 
clothes are something exterior to every man; but to a woman her dress is part of her body.? 











せ合えば互いに暖かくなるというチャーモンド夫人の提案で、二人は ?They consequently 
crept up to one another, ....? （240）とあるように、しっかりと抱き合う。顔を寄せて来る
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From the point of view of marriage as a distinct covenant or undertaking, decided on by two people 
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In March 1886 he[=Hardy] had offered Macmillan the choice of two titles for the novel, ‘The Wood-
landers? and ‘Fitzpiers at Hintock?, and Frederick Macmillan and Mowbray Morris, the magazine?s ed-
itor, promptly chose the former. （57）




How to afford the greatest happiness to the units of human society during their brief transit through 
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